




Chemical Rechu官mtionof Used Tire with Thiol a:nd 
Ami:ne Compounds 
Yukio ONOUCHI， Shinji INAGAKI，日iroshiOKAMOTO 
and Junji FURUKAWA 
The reclamation of crushed tire scrap of passenger cars was carried out by a conventional 
mechano-chemical procedure with organic thiol and amine compounds which are usually em-
ployed as an accelerator， antioxidant and peptizer for vulcanizates. Consequently， 2-mer 
captobenzothiazole and its cyclohexylamine salt were found to be the mor巴 effectivereclaiming 
agents 
From the swelling measurement of SBR vulcanizates in benzene solution containing a small 
amount of thiol and amine compounds as a recJaiming agent， itwas that thiophenol， p 
chlorothiophenol， n-butylamine and dimethylamine contributed considerably to the degradation of 
vulcanizates. Moreover， the thiol-amin巴complexwas found to serve remarkably as a br四 kerof 
crossliking which is presented in the form of di-and poly-sulfide linl王ages
These reclaimed rubbers obtained by the mechano-chemical procedure with thiol and amine 
compounds have low Mooney viscosity旦ndthes巴 re-vulcanizatesshow the excellent tensile 
properties. Especially， the re-vulcanizates having the tensile strengt of 170 kgf/cm2 were obtained 





















































































SBR (1502) 100 100 100 100 
NR (RSS非1) 100 
ステアリン酸 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 
酸化亜鉛 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 
HAFカオ、ン 50 50 
加硫促進剤Ij MBT11 1.5 1.0 
TMTD21 1.2 
MBTS31 3.0 
硫 黄 2.0 3.0 2.0 
DCp41 3.0 
加硫温度 CC) 150 150 140 160 160 
加硫時間(分〕 10 10 20 10 30 
1) 2 メルカフトベンゾチアノー ル， 2)テトラメチルチウラムンスル









アセトン抽出率 (3S) 6.3 
クロロホノレム抽出率(忽) 2.1 
カーボンブラック C3S) 60~70 
無機分 C3S) 5.2 
トノレ定量法71を適用した。ゴム粉の熱分解生成物の赤外吸
収スベクトノレにおける 890cm-1と700cm-1の吸光度比よ



















































































ムーニー枯f Hs TB ER 
(暗号) (MLl+41∞'C) 日IS)(kgfjcm2) (%) 
コントロール 100以上 57 96 210 
ンー Oー へン'}7 ~トフェニ，c
(BASS) 50 1白 250ンス 'Cフィト
2-) A力7卜へンゾチアソーんの
(CMBT) 2 53 123 360 γクロヘキγIl7~ '/塩
2-) ，レカフトベンソチアソー" (MBT) 3E 59 120 280 
N~ ソ担ロヘキシ Il-2へ:.，.-，) 
(CBS) 40 54 130 310 千アソ-"ス，C7ェン7:卜
ヘンタメチレンシチオカ 'Cハ〔ン酷
(PPDC) 56 52 118 390 ヒヘリシン
2 -).I~ カブトヘンス 1 ，夕、'J- I~ 問BI) 72 5 ll7 400 
γブェニルチオ尿素 (DPUI 89 50 102 4ω 
N，N シエヰルチオカ，Cノ、モイ .C
93 56 115 300 2ベンノチア 11}11スルブィ卜
2 ~(2 ， 4シニトロフェニルチ7，)
102 57 103 350 
へ J ソチア 1-11
N守ト7千，c〒2へンソ千了、J-11 
(BBS) 1ω以上 57 10 290 ス'C7ェン7~ト
N オキン/エチレ /~2 へン)千ア
チアソ ルスル 7ェン7'卜 (OBS) 日 109 310 
N， N'~ ンワェニ 11-p-7 ェニレ/ のPPD) 51 124 390 
シ7~ン
N〒ニトロソン7ェニ 11/.)1ン (NDPA) 5 117 320 
ホl}_p_シニトロ ソヘ/七 j のNB) 49 103 350 
けで可塑化した場合で、ある。チアゾーノレ系の加硫促進剤
である CMBT及びCBSなとを再生剤として用いた場
































































































1 -Ve2/ν'el= 1ー (1-S21/2)' /( 1 -SI 1/2)' (3) 









、今、ごj勺J 4250 1 ?jトー @ @t@・c.'@.'，tJ.f 9 j ，F
q晶晶⑮化<l ③ 
























































48 尾之内千夫@稲垣慎二・岡本 弘 e古川淳二
表4 種々 のチオ ル及びアミン化合物によるコム粉の再生
再 生 印l
チオル アミン
ムーニー粘度(JHISs) TB EB 
(ML，什lO'C) 血gf/cm2) 附
150以上 56 115 220 
チオフェ/-I~ 47 54 16 日10
シクロヘキンルアミン 143 63 130 280 
n-7チルアミノ 19 57 170 390 
シー n-7チル 7，ン 17 60 158 380 
/クロヘキシル 7 ~ ; 1 5 138 350 
ジシクロヘキγ1l-7 ~ン 47 57 14 380 
千オフェノ ル 7ニ 1); 13 61 125 300 
ヒdヘリジン 30 60 136 370 
モルホ '1ン 30 5 171 420 
ヒヘラシン 19 58 150 370 
7ェニ，cヒドラシン 17 60 154 350 
n-7 千!~ 7 ~ ; 3 60 132 310 
シタ Pヘキシ，cアミン 102 62 131 290 
p ケロロチオフェノ " ヒドラソヘノセ/ 79 58 167 410 
ピヘ')シン 63 63 105 250 
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